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abstract 
Common sense plays an important role in making our daily life go on smoothly. However, in some cases it 
acts as an obstacle when we try to make new ideas or improve previous methods.  This paper aims to show the 
importance of doubting common sense by considering whether or not it is an eternal truth and how it inhibits 
us from creating new ideas. The first example considered is the golden ratio, traditionally known as a factor 
that defines beauty.  It is shown that the golden ratio has been derived from inappropriate methods and that it 
is not a ratio that offers the definition of supreme beauty. As the second example, facial attractiveness is 
discussed by taking into consideration the findings of previous researches concerning the influence of 
symmetry, average nature, and sex hormones.  The factors that define attractiveness seem to be very 
appropriate in the light of common sense.  However, once we cast doubt on such factors many problems are 



















に分割し、できた 2つの長さを aと bとする。この時 a：b＝b：（a＋b）となるように分割すると最
も美しい比率となる。この比率は上記の式を解くことで求められ、1：1.618 となる。この比率を黄





a（1）＝1, a（2）＝1, a（n＋2）＝a（n＋1）＋a（n）（前の 2つの項の和が次の項の値）とする数列を書き下す


































ている。それによると、本殿部分の長方形は、横 30.86 メートル高さ 13.7 メートルである。したがっ














だし、最高得点が 2つの比率に存在する場合は、按分し各比率の集計を 0.5 人とした。1.0 で最大と
なる者 0.5 人、1.1 で最大となる者 1人、1.2 で 1.5 人、1.3 で 2 人、1.4 で 6 人、1.5 で 3 人、1.6 で 7








タイプ 10 人、単調減少するタイプ 3人、比率のどこかで最大を持つ上に凸の 2次曲線タイプ 12 人、
3次の係数がプラスである 3次曲線タイプ 2人、3次の係数がマイナスである 3次曲線タイプ 4人、
その他のタイプ 5人であった。上に凸のタイプが最大人数であり、このタイプの最大評価値を示す
ときの比率は 1.5 であった。また、全被験者に対する各比率の評価値の平均値を求めると、比率 1.4
で最大となり、その次が比率 1.6、第 3位が 1.5 の時であった。この分布から見ると 1.4 が最適値と
みることもできる。

























の線画の顔画像を用いた。原画の顔の比率は、A・Bを Aと B間の距離を表すとして、頭頂・顎 /外
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